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Abstract  A low-yield-strength steel shear panel damper (LYSPD) with 70% shear strain is 
developed and verified by static incremental cyclic tests in previous research. The 
mechanical properties and fatigue performance of the LYSPD deteriorate with the high 
temperature caused by high strain speed and internal friction in constant cyclic dynamic 
tests. To compare with the earthquake response wave, the deterioration mentioned above 
may be overestimated. Thus, this study is also seeking to develop a scientific 
understanding of the effects of heat and loading history on the LYSPD mechanical 
properties and fatigue performance. Several waves, the most prone to damage at each soil 
condition according to the DYMO simulation, are selected as dynamic test loading waves. 
The test results suggest that the heat and loading history have no influence on the LYSPD 






































































































に載荷振動数 0.5Hz(周期 2 秒)および 1.0Hz(周期 1 秒)の 2
種類の動的載荷を行う．これらの供試体を D05 と D10
とし，そのあとに振幅の数字を付ける．静的および動的
実験の供試体を合計 12 体用意する．実験計画を表-1 に
示す． 
 











































































-0.66    (1) 
0.5Hz 動的実験(D05) γa=294N70
-0.78    (2) 
1.0Hz 動的実験(D10) γa=275N70
-0.81    (3) 
 


























































(a) 20%                  (b) 30% 
















































































































(a) ST-30                (b) ST-40 
(c) D05-30                (d) D05-40 
 
(e) D10-30                (f) D10-40 
図-3 履歴曲線(平均せん断ひずみ 30%,40%の例) 



















































































































































































































































































(b) Ⅱ種地盤          (c) Ⅲ種地盤 
図-14 パネルダンパーの累積塑性ひずみ 


























































































































































































 グループ１およびグループ 2 の実験結果から得られた
履歴曲線のうち1回目,および2回目をそれぞれ図-15お











重の変化である．グループ 1 のピーク荷重を図-17 に，



























W01-70 Ⅰ-1 1600 445
W02-70 Ⅱ-１ 2600 507
W03-70 Ⅲ-2 2600 251
W02-50 Ⅱ-１ 2600 50 362
W02-70 Ⅱ-１ 2600 70 507




              
(a) W01-70 1 回目                (b) W01-70 2 回目 
       
(c) W03-70 1 回目                 (d) W03-70 2 回目 
図-15 グループ１の履歴曲線 







































































































































































 グループ 1，グループ 2 共に累積塑性ひずみと同じ傾
向が見られた． 
        
(a) W02-50 1 回目                  (b) W02-50 2 回目 
        
(c) W02-70 1 回目                  (d) W02-70 2 回目 
       
(e) W02-80 1 回目                  (f) W02-80 2 回目 
図-16 グループ 2の履歴曲線 
 















































































































































































5・8 Miner 則による破壊度の検討 
 地震波などのランダム波に対しての疲労寿命の評価と























W01-70 6 0.17 
W02-70 8 0.13 
W03-70 7 0.14 
2 
W02-50 16 0.06 
W02-70 8 0.13 
W02-80 5 0.20 
      
図-17 グループ 1のピーク荷重            図-18 グループ 2のピーク荷重  
図-19 累積塑性ひずみ                図-20 累積エネルギー吸収量 
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